

































Associations between career decision-making self-efficacy 
















































































































































選択 SE（t＝3.16, p < .01），進路選択能力（t
＝3.28, p < .01），およびキャリアレディネ
スにおける自律性（t＝1.97, p < .05）でそれ
ぞれ有意差が認められた。また，学年にお
いては，進路選択 SE［F（3, 279）＝2.73, 
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p < .05］，進路選択能力［F（3, 279）＝3.29, 
p < .05］，およびキャリアレディネスにお
ける関心性［F（3, 279）＝3.98, p < .01］，自






















の結果，進路選択 SE［F（4, 278）＝9.43, 
p < .01］，進路選択能力［F（4, 278）＝5.57, 
p < .01］，およびキャリアレディネスにお
ける各下位因子，すなわち関心性［F（4, 
278）＝15.17, p < .01］，自律性［F（4, 278）
＝10.03, p < .01］，および計画性［F（4, 
278）＝14.48, p < .01］のいずれにおいても
主効果が認められた （Table 3）。
Table 1　対象者の特徴













進路選択 SE 83.46 76.01 3.16** 79.07 75.16 75.79 85.11 2.73* n.s.
進路選択能力 26.30 23.44 3.28** 24.30 22.83 24.22 27.22 3.29* n.s.
キャリアレディネス 関心性 32.27 31.85 0.37 31.95 30.66 33.22 36.56 3.98** 2 < 4
自律性 33.84 31.81 1.97* 33.19 30.96 31.69 36.22 4.23** 2 < 1
計画性 26.76 25.61 0.93 26.07 24.76 26.32 30.11 2.14 n.s.
**p < .01; *p < .05
Table 2　各変数における相関
１ ２ ３ ４ ５
１：進路選択 SE ─ .72** .67** .65** .71**
２：進路選択能力 ─ .55** .58** .47**



































進路選択 SE 74.05（14.32） 75.09（12.09） 73.14（10.44） 79.20（12.11） 86.10（15.88）  9.43** 1 < 4,52,3 < 5
進路選択能力 22.85（5.19） 23.13（4.71） 22.10（4.42） 25.10（4.42） 25.69（6.04）  5.57** 1,3 < 4,5
キャリアレディネス 関心性 29.26（6.07） 30.27（6.20） 30.67（3.67） 34.31（5.59） 37.24（6.59） 15.17** 1,2 < 4,53 < 5
自律性 30.39（6.03） 31.19（5.35） 30.86（4.30） 33.76（5.03） 35.00（7.43） 10.03** 1,2 < 4,53 < 5





























(n= 85) (n= 64) (n= 21) (n= 84) (n= 29)



















になっているが（e.g. Abbaspour et al., 
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